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Abstract
Human dimensions of wildlife management（HDW）is an academic discipline, developed in 1970s in North America, 
which aims to solve human-wildlife conflicts by understanding social aspects of the problems. While HDW is well 
known in North America, in Japan, the importance of human dimensions studies has just started to be recognized in 
the field of wildlife management. Regulatory Science（RS）, on the other hand, is an established discipline in the fields 
of medical science and pharmacy in Japan, Europe, and North America and aims to encourage research of which 
the results is directly reflected to the policy and decision making. We review the background and characteristics 
of HDW and RS, and discuss how HDW can strengthen its feature as an academic discipline that bridges scientific 









































の集合体」（Decker et al. 2012）や、「野生動物問題にお
いて、一般市民の意見が反映されることを手助けするた




多様だが（Rossi & Armstrong 1999, Baruch-Mordo et 














力（Cultural Carrying Capacity）と呼ばれた（Carpenter 
et al. 2000）。この概念はその後の議論によって、人々が
特定の環境で許容できる野生動物の最大数として、野
生動物に対する許容性と定義された（Decker & Purdy 
1988、桜井ほか 2014）。野生動物に対する許容性は、人々
が感じる野生動物に関する利益とコストから構成される





































更に、2015 年に開催された第 5 回国際野生動物管理学
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ポ ジ ウ ム が 開 か れ（The Fifth International Wildlife 
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